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本四3橋時代における中四国の都市拠点性♯(上)


































































































































































































県 名 県 の 常住 県庁所在市 県庁都市の 県の人口に 県内におけ人口 (人) 常 住 人 口 占める割合 る市 の 数
鳥取県 614,929 鳥取市 146,330 23.8% 4
島根県 771,441 松江市 147,416 19.1% 8
岡山県 I,950.,750 岡山市 615,757 31.6% 10
広 島県 2,881,748 広 島市 1,108,888 38.4% 12
山 口県 1,555,543 山 口市 135,579 8.7% 14
徳 島県 832,427 徳 島市 268,706 32.3% 4
香川県 1,027,006 高松市 331,004 32.2% 5




















1955年 1965年 1975年 1985年 1995年 1955-95年
札 幌 市 6.110 9.501 13.904 16.254 18.416 12.306
青 森 市 2.286 2.532 2.875 3.082 3.166 0.879
盛 岡 市 2.805 3.462 4.368 4.844 5.137 2.332
仙 台 市 2.239 2.765 3.382 3.672 3.882 1.644
秋 田 市 2.445 2.935 3.675 4.098 4.45年 2.010
山 形 市 2.244 2.535 2.977 3.212 3.343 1.099
福 島 市 1.563 1.750 2.035 2.117 2.178 0.615
水 戸 市 1.758 2.096 2.320 2.300 2.178 0.420
宇 都 宮 市 1.708 2.029 2.356 2.523 2.542 0.834
前 橋 市 1.885 2.081 2.227 2.256 2.221 0.336
浦 和 市 1.612 1.781 1.666 1.560 1.625 0.013
子 葉 市 1.560 2.009 2.537 2.446 2.358 0.798
特 別 区部 1.949 1.839 1.665 1.588 1.515 -0.433
横 浜 市 1.457 1.501 1.524 1.498 1.490 0.033
新 潟 市 2.799 3.416 4.069 4.414 4.568 1.769
富 山 市 2.025 2.286 2.481 2.572 2.652 0.627
金 沢 市 2､251 2.484 2.679 2.709 2.789 0.538
福 井 市 1.472 1.656 1.809 1.851 1.869 0.396
甲 府 市 2.780 3.281 3.595 3.529 3.310 0.530
長 野 市 1.928 2.113 2.336 2.424 2.509 0.581
岐 阜 市 2.720 3.277 3.403 3.157 3.015 0.294
静 岡 市 1.625 1.789 1.838 1.783 1.726 0.101
名 古 屋 市 3.507 3.753 3.267 3.051 2.906 -0.602
津 市 1.778 1.896 2.011 2.021 2.076 0.298
夫 津 市 2.136 2.407 2.530 2.643 2.795 0.659
京 都 市 3.529 3.634 3.373 3.201 3.096 -0.433
大 阪 市 3.223 2.771 1.962 1.777 1.725 -1.498
神 戸 市 2.397 2.485 2.400 2.354 2.319 -0.079
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祭 良 市 1.201 1.443 1.773 1.863 1.860 0.658
和 歌 山市 2.023 2.457 2.791 2.834 2.799 0.776
鳥 取 市 1.620 1.738 1.949 2.060 2.202 9.582
松 江 市 1.793 2.160 2.661 2.829 3.067 1.274
岡 山 市 1.383 1.627 1.812 1.912 2.019 0.636
広 島 市 2.035 2.607 2.991 3.195 3.313 1.279
山 口 市 0.853 0.884 0.940 1.069 1.201 0.348
徳 島 市 1.615 1.926 2.187 2.274 2.373 0.758
高 松 市 1.561 1.837 1.997 2.053 2.069 0.508
松 山 市 1.535 1.972 2.460 2.736 3.002 1.467
高 知 市 2.733 3.580 4.539 4.856 5.138 2.405
福 岡 市 1.863 2.357 2.836 2.988 3.153 1.290
佐 賀 市 1.842 2.189 2.578 2.712 2.746 0.905
長 崎 市 2.852 3.582 4.089 4.025 4.051 1.198
熊 本 市 0.979 1.279 1.635 1.751 4.121 3.142
大 分 市 1.344 1.635 2.306 2.675 2.971 1.627
宮 崎 市 1.663 2.044 2.609 2.868 3.083 1.419
鹿 児 島市 3.271 4.263 5,642 6.208 6.482 3.211
札幌市の他に,人口集中度係数が4.0を1995年で上回っているのは,高い
順に,那覇市 (6.99),鹿児島市 (6.48),高知市 (5.14),盛岡市 (5.14),



































都市としては,水戸市 (118.7),名古屋市 (118.6),甲府市 (117.3),佐賀
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市 (116.4),福岡市 (115.5),津市 (115.4),高松市 (113.0)などが挙げら
れる｡
表-3 昼夜人口比率の変化
都 市 名 1965年 1975年 1985年 1995年 都 市 名 1965年 1975年 1985年 1995年
札 幌 市 99.4 102.5 102.0 102.0津 市 103.3 115.6 115.6 115.4
青 森 市 101.8 102.1 101.8 102.2夫 津 市 80,4 99.5 98.4 94.9
盛 岡 市 97.5 104.4 105.1 106.4京 都 市 103.5 107.7 109.4 110.1
仙 台 市 101.5 109.1 107.9 109.3大 阪 市 122.4 135.8 140.9 146.5
秋 田 市 106.4 107.3 106.2 106.6神 戸 市 101.5 103.4 103.8 105.0
山 形 市 107.5 109.1 107.4 108.4奈 良 市 97.1 91.5 89.3 90.7
福 島 市 87.5 104.9 104.9 105.1和 歌 山市 103.4 103.0 103.4 103.3
水 戸 市 109.0 114.1 114.2 118.7鳥 取 市 110.2 114.2 113.2~112.5
宇 都 宮 市 105.4 107.9 107.6 llP.2松 江 市 110.1 110.9 112.0 112.5
前 橋 市 98.3 107.5 107.5 110.4岡 山 市 90.8 106.6 107.1 108.5
浦 和 市 88.4 87.8 89.6 85.5広 島 市 81_9 104.5 103_8 104.0
千 葉 市 97.5 95.7 93.-9 96.9山 口 市 97.4 98.6 98.8 100.2
特別区部 112.9 124.0 131.2 141.0徳 島 市 99.5 110.3 110.9 111.8
横 浜 市 93.7 90.6 89.6 89.7高 松 市 105.6ユ13.3 112.5 113.0
新 鞄 市 106.7 109.4 109.8 111.0松 山 市 102.7 105.8 104.4 104.0
富 山 市 105.0 112.1 112,2 111.6高 知 市 105.2 107.3 106.4 106.2
金 沢 市 106.5 107.0 108.1 109.9福 岡 市 108.8 112.9 113.0 115.5
福 井 市 94.9 112.9 111.7 112.7佐 賀 市 115.1 114.3 114.3 116.4
甲 府 市 111.2 113.0 113.7 117.3長 崎 市 101.2 103.0 103.7 104.4
長 野 市 104.0 105.9 106.2 107.1熊 本 市 95,5 106.3 106.3 106.7
岐 阜 市 104.2 105.0 105.5 106.6大 分-市 104.8 106.4 104.7 104.5
静 岡 市 101.1 106.0 107.5 108.8宮 崎 市 104.7 105.1 103.9 105.4






横断自動車道 :広島 ･浜田線)が開通したのに続き,1992年 (平成4年)12
月には米子自動車道が開通した｡さらに1997年 (平成9年) 3月に岡山自動
車道が開通したことにより,中国横断自動車道 :岡山 ･米子線が全通し,鳥
























































































































ル ー ト名 瀬戸中央自動車道経由 神戸鉄路鳴門自動車道経由







通行料金 (円) (うち架橋通行料 ;当初5年間)
中 型 車 12,100 (6,440) 9,170 (8,120)
大 型 車 15,280 (7,520) ll,000 (9,600)



























































































事業所数 の増減 事業所数 の変 化率
1978-81 1981-86 1986-91 199ト96 1978-81 1981-86 1986-91 199ト96
全 国 428,146 220,430 45,099 -36,833 7.1% 3.4% 0.7% -0.5%
神戸市 5,089 2,806 2,967 -9,695 6.8% 3.5% 3.6% -ll.3%
鳥取市 717 363 212 50 9.3% 4.3% 2.4% 0.6%
松江市 477 637 421 60 6.0 7.5% 4.606 0.6%
岡山市 1,668 3,459 -592 962 5.8% ll.5% -1.8% 2.9%
広島市 5,145 3,133 1,834 1,035 10.4% 5.7% 3.20 1.7%
山口市 610 383 262 115 12.1% 6.8% 4.4% 1.8%
徳島市 2,183 1,356 397 125 14.9% 8.1% 2.2% 0.7%
高松市 2,042 1,212 274 -139 10.2% 5.5% 1.2% -0.6%
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City Position of Importance in the Age of
Honsyu-Shikoku Three Big Bridges: I
Ryohei Nakamura
More than ten year ago Seto-Ohashi was constructed, last April
Akashi-Kaikyo-Ohashi was completed, and this May Onomichi-Imabari
route is going to be provided as the third road connecting Honsyu with
Shikoku area. At the end of this century, as a result, Seto-uchi area has
three main routes which would improve interregional mobility.
Progress of traffic infrastructure could change city's economic
position. On one side, some cities may grow by improving interregional
accessibility. On the other side, however, some cities may lose their
economic status due to so called 'straw effects'.
This paper consists of two parts; the former part is focussed on
recent regional economic changes and statistical analyses on city position
of importance, the latter part is empirical investigation based on the
results of questionnaire about city positions of importance.
Regional recent changes mean office location and relocation as a
firms' regional evaluations. In statistical analyses I propose a new
indicator of city's relative economic importance.
Questionnaire has been conducted for branch offices of major four
cities in Seto-uchi area. Through questionnaire several evaluations of
individual cities by corporate firms are clarified.
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